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Questioning Modern Education and Society in ]apan: Masamune Hakuchδ's 
translation of Henryk Sienkiewicz's“From the Diary of a Tutor in Poznan" 
Pieter V必JLOMMEL
1n March 1904， ]apanese novelist Masamune Hakucho's short story“Sayurγ， (Lily) appeared in 
the education magazine Kyδikukai (The杯分rld01 Education). It is a translation of Polish Nobel 
laureate Henryk Sienkiewicz's“The Diary of a Tutor in Poznan" (1879)， a story which strongly 
criticizes the oppression of the Polish language and culture under the German Kulturkampf by 
relating how German education in Polancl brought a litle Polish schoolboy to a tragic cleath. This 
paper c1arifies which English translation Hakuchるusedas source text for his ]apanese translation 
ancl analyzes the meaning“Sayuri" took on in its ]apanese context. 1t is argued that the publication 
of this story in }<，μikukai， a magazine aimed at teachers， not only foregrounded the powerful plea 
for childくenterededucation in this novel， but also allowed for inclirect criticism of Meiji ]apan's 
increasingly nationalist eclucation policy given the direct link between ]apanese and German 
eclucation. 1n aclclition， this paper draws attention to the complexity of the ‘weak' protagonists in 
“Sayuri"， concluding that Hakuchる'sreacling of Sienkiewicz should be interpretecl within the 





日露戦争が開戦した直後の 1904 年 3 月に、雑誌『教育界~ 3巻6号に正宗白鳥
の翻訳小説「小百合」が発表された。この「小百合Jという作品は、ポーランドの












































誤の喜劇」と「小百合j は全てジェレマイア・カーティン(Jeremiah Curtin， 1835-
1906)が多数の典拠から作品を集めて編纂した英訳本 Yanko，the Musician and Other 
































































































































































Henryk Sienkiewicz. }セnko，the Musiaan and Other Stories. Tr・ans.Jeremiah Curtin. 
Boston: Little， Brown， 1893. 
“Yanko the Musician" → 正宗白鳥「少楽師J~帝国文学j) 8巻 8号 (1902年
8丹 10日)
“The Lighthouse Keeper of AspinwalJ" 
“From the Diary of a Tutor in Poznan" → 正宗白鳥「小百合J~教育界j) 3巻
6号 (1904年 3月3日)
“Comedy of Errors: A Sketch of American Life" → 正宗白鳥「過誤の喜劇J~太
陽j)10巻 12号 (1904年9月 1日)









の語句に忠実であり、“Fromthe Diary of a Tutor in Poznan" も直訳調である5。カー
ティンは短編集均的o.the Musicianαnd Other Storiesに序文を付ー力[]し、読者である
アメリカ人にシェンキエヴィチ作品のどこに注目すべきかを、次のように説明した。
In two of the stories， however， there are characters not familiar to Americans， 
and to these I beg to cal attention in this place. 
The first of these is the schoolmaster [..]. The German schoolmaster among the 
Poles takes the place of the missionary of old times [..] called in to make the 
conquest permanent by assimilating the Slavs to the Germans [. .] 
Hence Sienkiewicz presents to us the teachers who brought litle Mihas to his 
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2 Ma凱ri山onMoo白reColeman. Polish Liμteraαtωur陀e1問幻 Engliβf注sl?1子αnslaαtれ10幻:A Biめblμiogrα戸hy.Cheshi口re
Conn.: Cherry Hill Books， 1963.シェンキエヴィチの原文とその英訳に関する話は少し複
雑であるが、以下の通りである。シェンキエヴィチの原文は二つのパージョンで出版さ




る版は同年中に‘'zpami引nikakorepetytora" ( r教師の日記からj、GazetaLwowska No. 
236-237帥238(1879 Oct. 14-15-16)) として出版された。自己検関しなかった「ロシア版J
はW.R. Thompsonにより英訳され、“Paul という題名でCαtholic防匂rld39.231 0une， 
1884)に発表された。しかしながら、和訳川、百合Jと“Pau'"と“Fromthe Diary of a 
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Tutor in Poznan"を比較したが、正宗白鳥がこの“Paurという翻訳を見た証拠はない。
3 八重樫美奈子「正宗白鳥「何処へj からJ W駒沢短大愚文~ 13号、 1983年3月、 101頁。
4 カーティンについては、次の論文を参熊のこと。 H.B.Segel“Sienkiewicz's First Translator， 
Jeremiah Curtin" Slavic Revieu人24.2(June 1965): pp. 189-214. Michael J. Mikos“New Light 
on the Relationship between Henryk Sienkiewicz and Jeremiah Curtin." Slavic Review. 50.2 
(Summer 1991): pp. 422-432. 
5 カーティンの翻訳スタイルについてはSegel(向上)を参照。本論文の執筆者もカーティ
ンの英訳と CasimirGonskiの英訳(“Fromthe Memoirs of a Teacher." Free Poland. 1.14 (2 
Apr. 1915): pp. 27-30，1.15 (16 Apr. 1915): pp. 27-30) を比較したが、カーティンの翻訳の忠
実さを確認した。
6 Henryk Sienkiewicz. }公的0，the Musician and Other Stories. Trans. Jeremiah Curtin. Boston: 
Little， Brown， 1893: pp. 1-3.和訳は発表者による。
7 例えば、ノーベル賞受賞の際のスピーチで、シェンキエヴィチは「ポーランドは死んで
いる、疲弊している、奴隷化されていると言われてきた。しかしこれがポーランドの勝
利と生存の証だjというように自分の文学とノーベル賞の意義を説いた (HorzFrenz (ed.) 
Nobel Lectures lncluding Presentation Speeches and Laureates' Biogra戸hies:Literature. 
Amst紅白m:Elsevier， 1969: p. 45)。その他にも、シェンキエヴィチは社会運動に積極的に
参加し、 1901年や 1906年に公開状で、 ドイツ語教育に反発して学校ストライキを起こ
した小中学生を支援するように呼びかけ、プロイセン当局による圧迫を厳しく批判した。
1906年の公開状は強い言葉でプロイセンの政策を批判した。“Afterconsultation with 
Polish leaders from Poznania， Henryk Sienkiewicz， who had received the Nobel prize for 
literature in 1905， addressed an open letter to the German emperor on November 19 in which 
he assessed Prussian policies in the following terms: "Terrible， deeply immoral， and 
impossible to justify are such laws， towhich the response is the crying of thousands of 
defenseless children." (John J. Kulczycki School Strikes in Prussian Poland， 1901-1907: The 
Struggle over Bili昭 ω1Education. New York: Columbia University Press， 1981: p.135)。シェ
ンキエヴィチの公開状は西洋のメディアでも広く出版され、プロイセンに対する国際的
な批判を起こした (Kulczycki，p. 64) 。シェンキエヴィチの社会運動は『読売新聞~ (1907 
年 1月13日)にも報告された。
8 Monica Gardner. "Sienkiewicz". The Slavonic Revieω. 3.9 (Mar. 1925): pp. 528-529. 
Mieczyslaw Giergielewicz. Henryk Sienkieωicz: A BiograPhy. New York: Hippocrene Books， 
1991 (1968): p. 74. 
9 参考にした研究は次の通りである。 MariaKosko. La Fortune de "Quo vadis ?" de Sienkiewicz 
en France. Slatkine Reprints， 1976 (1935). William Lyon Phelps. Essays on Modern 
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Novehsts. Library of Alexandria， 1918. Giergielewicz、前掲。 ]erzyKrzyzanowski. The Trilogy 
Com戸仰iOl1:A Reader's Guide to the Trilogy of Henryl? Sieηたzeωicz.Fort Washington， Pa.: 
Copernicus Society of America， c1991. Edmund Kulakowski.“American Translations of 
Sienkiewicz." Polish American Studies. 15.3同4Quly-Dec. 1958): pp. 69時71.Cli百ordRuskowski. 
"American Translators of Sienkiewicz:' Polish American Studies. 15.3-4 Quly-Dec. 1958): pp. 
71-73. Frank Zielinski. "American Critics of Sienkiewicz:' Polish American Studies. 15.3町4
Quly-Dec. 1958): pp. 73-75. 
10 E.]. Czerwinski. Dictionaηof Polish Literature. Westport， Conn.: Greenwood Press， 1994: p. 
381， Gardner， p.531. 
11 Kosko， p.67.イギリスとアメリカにおける新ロマン主義の流行は Phelps(p. 116) も指摘
した。
12 IシェンケーウィチJWブリタニカ国際大百科事典 大項目事典j)http://japan.eb.com/mb/ 







14 勝呂奏『正宗白鳥一一一明治世紀末の青春』右文書院、 1996年、 18頁。正宗白鳥自身は日
露戦争中の『読売新聞』批評家としての経験について「日露戦争時分の文壇J(u中央公論』
1957年7月)で語った。
15 正宗白鳥(貴1]菱) 1戦時の文学JU読売新聞j)1905年2丹10日、 1面。
16 向上。
17 処女作は「寂実J(W新小説』、 1904年 11月)である。
18 Kosko， p. 7; Horz， p.41. 
19 Kosko， pp. 18-19; Waclaw Lednicki Bus ofTable Talk on Push/?in， Micklωicz， Goethe，お培enev
and Sienkiewicz. The Hague: M. Nijhoff， 1956: p. 220. 
20 吉田書籍『自然主義の研究上巻』東京堂、 1955年、 463-475頁を参照。
21 詳細は次の研究書を参照。 MarkA. Jones Children as Treasures: Childhood and the Middle 
Class in Earlyηoentieth Centuり/ゆan.Cambridge， Mass.: Harvard University Press， 2010. 





界~ 1巻 6号、 1902年 4月、 150-151頁。







27 Christian Galan はL'eηseignementde la lecture au J，α戸an.Politique et edlイcation.n、oulouse:
Presses Universitaires du Mirail， 2001)で、小学校の国語を中心に教授法の変遷を検討した
が、教科書・教師・国家中心主義をほとんと、変わらない特徴として明確に提示した。
28 正宗白鳥「学問の価値J W読売新開~ 1904年 8月 14日、付録 1面。
29 1王宗白鳥(剣菱) I槌感随筆J W読売新聞~ 1905年 7月23日、付録 l面。
30 森有礼「文部省において直轄学校長に対する演説JW森有礼全集 第 1巻』宣文堂書!吉、
1972年、 663頁。
31 ヘルバルトはペスタロッチ (]ohannHeinrich Pestalozzi， 1746-1827) の影響を受け人間の
自発性と近代的な市民の形成を重んじる側面もあるが、ツィラー CTuiskonZiller， 1817-










史学会紀要~ 8号、 1965年 10月、 156-163頁。山本正身「日本におけるヘルバルト派教
育学の導入と展開J W慶応義塾大学大学院社会学研究科紀要~ 25号、 1985年、 67-74頁。
32 EI本帝国が試みたいわゆる「同化」政策とその「成果」は地域によって異なったが、「同
化」は中心的な概念であった。詳細は以下の研究を参照。石田雄 II[百i化j 政策と岩IJられ
た観念としての「日本J(上)J W J思想~ 892号、 1998年 10丹、 47-75真。向上 I[可化」







港堂に残ったものは大赤字であるJ (W出版研究~ 23号、 1992年、 195頁)。
34 片昭良一『日本自然主義文学研究j (片岡良一著作集 第7巻)中央公論社、 1979年、
44貰。
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